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Abstract Since the vibrating film is used for a current microphone, the detectable frequency is 
restricted.Recently, the influence on the human body by the sound wave of low frequency or high 
frequency from various apparatuses or equipmentshas became a problem.It is necessary to detect the 
sound wave of such frequency.A new type of microphone by using self-coupling effect of 
semiconductor laser has been studied.It is named the laser microphone.This microphone consists of 
laser and a light reflector, and it is not necessary to post-process a signal.An acoustic field is not 
disturbed by the microphone. The laser microphone can detect a sound withfrequency from 10Hz to 
20kHz. The laser microphone is more sensitive than the condenser microphone in long distance 
from sound source, and is detectable a sound with lower frequency than condenser microphone. 
Moreover, if there is the sound source with some sound pressure, sound with the lower frequency 
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内に戻す。この時、LD からの出力光と戻り光が LD 共振
器内で干渉し、出力光が僅かに増減する。この現象を自
己結合効果と呼ぶ。そして発振波長をλ、LD から外部反
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投光回路は LD 駆動回路のみで構成され、LD 駆動回路






















グコンデンサを 0.1[uF]から 22[uF]、オペアンプを LF356








が特徴である。光学系では PD 内蔵の LD と集光レンズで
構成され、真鍮製のシリンダと一体型となり、その概略

























シロスコープで得られた信号波形を図 5 に示す。 
測定条件を図 6 に示す。スピーカとレーザ光軸の距離
を 15[cm]、LD と反射板距離を 15[cm]、入力電圧 5[V]、






























































































22[uF]、オペアンプを LF356 から１/f ノイズの低い OP37
に変え、LPF も 20[kHz]から 200[Hz]に変えた。スピーカ
も再生周波数帯域が 2.0[Hz]から出力できるヘッドホン
に変えて測定した。又、騒音計はリオン株式会社社製の
図 5 入、出力波形 
図 6  測定条件 
周波数 [kHz] 










































2way スピーカで入力電圧 5[V]、入力周波数が 3[kHz]とし
































































図 10 レーザマイクロフォンの距離特性 
  （入力周波数[40Hz]） 
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図 11 スピーカ角度特性の測定条件 




図 12 スピーカ角度特性 
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